















Gullone, 2006; Jones, Schinka, van Dulmen, Bossarte, & 
Swahn, 2011），日本でも子どもの孤独に関する研究が
再び行われるようになってきた（e.g., 酒井・ローテン















人的なトラブルによって生じる（Asher & Paquette, 
2003; Parkhurst & Hopmeyer, 1999）。ソシオメトリック
テストによる実証的研究（e.g., Asher, et al., 1984; Asher 






Skaalvik, & Sobstad, 1996）， 抑 う つ 症 状（Nangle, 
Erdley, Newman, Mason, & Carpenter, 2003; Qualter, 










































































者を対象とした研究（e.g., Rokach, Orzeck, & Neto, 
2004）や大学生サンプルをもとにした成人研究（e.g., 
花井・小口 , 2005; 諸井 , 1989; Rokach & Brock, 1998），
青年期（e.g., 工藤 , 1986; 吉村 , 2008）を対象とした研








検討（e.g., Rokach, Bacanli, & Ramberan, 2000; Rokach 












































A県内の公立小学校 2校の 4年生から 6年生 439名
（4年男子 66名 , 女子 66名 , 5年男子 108名 , 女子 84
名 , 6年男子 65名 , 女子 50名）を対象とした。
調査時期



















い , まったくない , 2：あまりそう思わない , あまりな














る承認はα = .81，被侵害はα = .80，であった。孤独
感対処方略について，自己呈示はα = .81，社会的接
触はα = .77，攻撃的対処はα = .75，肯定的思考はα 

























M SD 2 3 4 5 6 7 8
1 承認感 3.04 0.57 -.48 *** .15 ** .22 *** -.26 *** .26 *** -.09 -.15 **
2 被侵害感 1.70 0.61 .08 -.06 .19 *** -.04 .13 ** .36 ***
3 自己呈示 2.36 0.88 -.03 -.04 .29 *** .21 *** .37 ***
4 社会的接触 2.18 0.86 -.02 .37 *** .09 .02
5 攻撃的対処 1.42 0.55 -.03 .15 ** .16 **
6 肯定的思考 2.36 0.83 .27 *** .15 **
7 一人遊び 2.45 0.78 .27 ***
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The Relation Between Coping Strategy With Loneliness and School Satisfaction
Takuma Nishimura (University of Tokyo / Japan Society for the Promotion of Science)
Tatsuya Murakami(Kochi University of Technology)
This study examines the relation between coping strategy with loneliness and school satisfaction; additionally, we focus on 
the characteristic behaviors for loneliness on children belonging to “shingaikoui ninchi” group. Participants were 439 
elementary school students from 4th to 6th grades. The results indicated that children with “shingaikoui ninchi” group had a 
tendency to select a strategy of self-presentation which may yield the gap between subjective and objective evaluation of 
loneliness on children. Furthermore, we found that selecting the coping strategy with loneliness depended on individual’s 
school satisfaction. These results contributed to reveal the characteristics of four groups determined by school satisfaction 
scale in terms of coping strategy with loneliness.
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